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Summary 固 Skul1sexcavated in Shikoku were studied craniometrical1y and arranged 
by their localities in Century order from the J omon to the historic period. There were 13 
individuals of Tokushima， 2 of Kagawa and 16 of Ehime. Half of them were reconstructed 
and their physical characteristics were effectively compared by indices such as cranial 
index， upper-facial indices， nasal index and upper alveolar arch typing. 
The results were compared with those of modern skul1s of the Kinki district. The 
Tokushima's skulls were most dolichocephalic and the others were mesocephalic. 
The upper faces were mostly low and wide， and the nasal index showed general1y a 
wide type. Local differences and varieties in relating to the era were found even in Shikoku. 
The characteristics seem very defferent from those of the modern skul1s of the Kinki 
district. From the present craniometrical basis of differences in physical characteristics， 
the Shikoku ancestors appear to be more independent of neighbouring immigrants and 
slower to mix with immigrants than the inhabitants of the Kinki district. 
Index Terms 





















































頭骨の遺残件数は 20件〔男性 13，女性 5，不明 2)で
13.8 %であった.県下の最初の出土である城山貝塚の幼
児の頭蓋片0922年〉以来， 1965年までに 4件(Tabl巴
1， T 4-T 7，大阪市大，島五郎による調査2)3))とその後
は山田 16)による調査(Table1， T 8-T 2のがある.それ
らの出土時にはほぼ完全なものは少なく，欠損と破損を
補修復元したものを加えて 13例(T2， T 4， T 5， T 7， 
T 9-T 12， T 14-T 18)を得た.出土地の大部分は古代
の阿波の海岸線に沿う地帯であって，その他の出土は僅



















16例U(E4，E8-11， EI3-15， E17， E18， E20， 





39個体，男性 30例女性 9例CTable7， N 12， 14， 16， 
18， 20， 22， 26， 28， 30， 32， 38-44， 46， 50-52， 57 





























Tabl巴1.Bones excavated from Tokushima and Kagawa 
No. Name of grave 
T1 Shiroyama shell mound 
CTokushima-shj) 1) 
T2 Maeyama burial mound 9) 
CMyodo Tokushima-shj) 
T3 Maeyama burial mound 
CKomatsujima-shj) 




T7 Sekkuyama burial mound 
CTokushima-shj) 3) 
T8 Taniguchiyama burial 9) 
mound COhasa-cho) 



















T17 Tsurara-kannon old grave 
CWajiki-cho) 
T18 Kaibara burial mound 
CMima-cho) 
T19 Hari-kaigan burial 
mound CAnan -shj) 
























































































whole body M. Yamada 
whole body ibid. 
whole body ibid. 
whole body ibid. 
whole body ibid 
whole body ibid. 
calvaria ibid. 
whole body M.Yamada 
skull M. Okayama 
skull pr巴f.police 
skull pref. comm. 
skull T. Morii 
skull etc. S. Sukeka wa 
skull T. Morii 
Abbr巴viations: C， C巴ntury;pref. comm.， the prefectural committee of 







Table 2. Bones excavat巴dfrom Ehim巴
No. Name of grave Excavation Age built Aging Bones found Excavator 
E1 Ijiyama burial mound 5) 1957 6C adult whole body B. Matsuoka 
(Ka wanoe-shi) 
E2 ibid.5) 1957 6C adult whole body ibid. 
E3 Kobutsuyama burial 5) 1957 日C adult whole body ibid 
mound (Kawanoe-shi) 
E4 Kamikuroiwa ruins 4) 1961/70 early adult whole body S. Nishida 
(Mikawa-cho) Johmon 
E5 ibid.4) 1961/70 early adult whole body ibid 
Johmon 
E6 Anakamido ruins 16) 1974 early adult skull S. Nishida 
(Shiro!三awa-cho) Johmon K. Nagai 
E7 Na】catsudo ruins 16) 1979 early adult skull ibid 
(Shirokawa -cho) Johmon 
E8 Shakameyama ruins 2C adult skull city comm 
(Tobe-cho) 
E9 Shakameyama burial mound 1974 5C adult whol巴body ibid 
No. 1 (Tobe-cho) 
E10 Dondabara burial mound 10) 1977 5C adult whol巴body ibid 
(Ma tsuyama -shi) 
Ell Higashiyama-tobigamori 1978 6C adult whole body ibid 
burial mound (Matsuyama-shi)8) 
E12 ibid. 1978 6C adult whole body ibid 
E13 Inokubo burial mound A 7) 1980 6C adult whole body ibid 
(Miyanoshita Iyo-shi) 
E14 ibid. B 7) 1980 6C adult whole body ibid. 
E15 Ohgeda Grave N o. 2 1981 adult whole body ibid 
(Tobe-cho) 
E16 ibid 1981 adult whole body ibid 
E17 Tanchiyama Grave No. 2 1981 5C adult skull etc. ibid. 
(Matsuyama -shi) 
E18 Hirajoh shell mound叫 1981 late adult whole body T. Kimura 
(Mishoh-cho) Johmon M. Yamada 
E19 ibid 1981 late infant calvaria ibid 
Johmon 
E20 Kyogaoka burial mound 1983 6C adult skull T. Okada 
(Iyo-mishima -shi) 
E21 Katayama Grave No. 1 1983 6C adult skull ibid. 
(Imabari-shi) 
E22 ibid. 1983 6C adult skull ibid. 
E23 Katayama Grave No. 2 1983 6C adult skull ibid 
(Imabari-shi) 
E24 Shamisenyama burial mound 1983 6C young skull ibid. 
(Ma tsuyama -shi) 
E25 Shoh Stone coffin N o. 1 1987 5C young whole body ibid. 
CHojoh-shi) 
E26 Oyamada Grave No. 1 1987 6C young skull etc ibid. 
(Sai-no-hara Hojoh-shi) 
E27 Minami-edo Grave No. 1 1988 young skull etc. ibid目
(Matsuyama -shi) 
E28 Minami-edo Grave No. 6 1988 young skull etc. ibid. 
(Ma tsuyama -shi) 
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E29 Kita-saya Grave 1988 young skull etc ibid. 
(Ma tsuyama -shi) 
E30 Wakakusa ruins 1989 18C adult whole body city comm 
(Matsuyama -shi) 
E31 N oma stone pagoda 21) 1990 14C adult bone pieces city comm 
CImabari-shi) M. Yamada 







Bregma(B)， Glabella(G)， Hormion(Ho)， Inion 
(I)， Lambda (L)， Metopion (M)， N asion (N)， 
Nasospinal巴(Ns)，Opisthion(O)， Opistokranion 
(Ok)， Prosthion(Pr)， Rhinion(Rh)，下顎骨について
























県については 31個体(E1~31)の計 54 例(Table 1，ので
あるが，計測可能であったものは徳島 T2， T 4， T 5， 
T 7， T 9~ 12， T 14~ 18，香川 K1，K3，愛媛E4，E8 
~ll ， E13~15， E17， E18， E20， E25， E26， E28 
30の計 31例(Table3， 4)である.















じて頭長巾示数 72.5の男性と推定された. T 10~16 例
は比較的完全な発掘例で，一挙に 7個体を判定した例で
あって，出土報告6)にも明らかである. T 10例は CI






Tll例と T12例は，それぞれ CI77.5，78.3， KI， VIそ
れぞれ 47.3と46.6，60.8と59.2のように， NI 以外は
よく似た計数を示す女性であった. T 15と16の複葬例
は， CIそれぞれ 74.9と77.0，KI， VI47.7と49.3，63.6 
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Table 4. Craniometry of skulls巴xcavatedfrom Ehime (Jength in mm， index in %) 
No E1井E2再E3非 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 E13 E14 E15 E16 E17 E18 E19 
sex MMMF  FF  F MMMM  MFMF?  
Bizygomatic breadth 
Max. bimaxillary breadth 
Midfacial breadth 
Upper facial height 
Nasal height 
Max. width of piriform aperture 
Bregma height 
Auricular-head height 
Max. cranial length 
Max. cranial br巴adth
Cranial index 
Upper facial index CKollmann) 
Upper facial index CVirchow) 
Nasal index 
Mastoideal width 














126 130 122* 
60 63 63 
94 104 78 72 
63 65 64 61ホ
46 45 48 
27 26 26 29 
137 125 
110 98 106 
178 171 162 
136 136 134祢
76.479.582.7* 
50.0 50.0 52.5* 
67.0 62.5 82.1 84.7水
58.757.854.2 
106 106 108 103 
33 34 





29 27 25 
132 130 
112 111 








Width of foramen magnum 26 28 26 30 
lndex of foramen magnum 78.7 82.3 76.4 89.3 
No E~ 
sex M 
Bizygomatic breadth 140 
Max. bimaxillary breadth 68 
Midfacial breadth 
Upper facial height 
N asal height 
Max. width of piriform aperture 
Bregma h巴ight 137 
Auricular-head height 
Max. cranial length 178 
Max. cranial breadth 144 * 
Cranial index 80.9* 
Upper facial indexCKollmann) 48.6 
Upper facial index CVirchow) 69.4 
Nasal index 
Mastoideal width 102 
Length of foramen magnum 34 
Width of foramen magnum 27 
lndex of foramen magnum 80.0 
E21 E22 E23 E24 E25 E26 E27 E28 E29 E30 E31 








119 110* 125* 120* 
168 178 172 187 179 
138 130 134 135 129 
82.1 73.0 77.9 72.2 72目1
54.0 53.9* 59.2 
70.1 70.1 73目2
55.1 48.0 




* value estimated by doubling of the one side value 



















1957年代に発掘された 3例(E1-3戸は頭部計測値が 62.5， NI57町8の女性である.同じく土檀原古墳頭骨
判明しない.四国出土骨の最古といわれている美川村上 (E 10)は， CI82.7，KI52.5， VI82.1， NI54.2の女性で
黒岩陰遺跡の l例(E4)については， CI 79.7， KIおよび ある.東山鳶ヶ森古墳の例CE11)は欠失が多く， VI84.7 
VIはそれぞれ 43.0，69.0の女性であった.また，他の四 の男性と推定される.同古墳の他の l体CE12)は判定不
園カノレストからの出土骨CE5-7)については，欠損が著 能であった.伊予市猪窪古墳の E13とE14例は合葬で，
しく計測不能であった.砥部町釈迦目山遺跡 2世紀出土 ほぼ全骨格は保存され，また，顔面に辰砂の残存する稀
頭骨CE8)は， CI 76.4， KI 50.0， VI 67.0， NI 58.7の女 な例であった.E 13例は CI73.0， KI 50.0， VI 60.0， NI 
性であった.それより新しい 5世紀砥部町釈迦目山 l号 56.9の男性， E 14例は KI50.0，VI56.3， NI54.0の男




E 16例は損壊著しく不明である.タンチ山 2号墳の E17 
例は， C188.0，K158.7， V164.9， N154.5の男性であ
る.御荘町平城貝塚よりは多数の縄文後期の出土骨が知
られているが，復元調査の完全なものは E18例のみであ
る. CI80“6， KI47.9， VI61.7， N153.3の若年成人女
性である.同 E19例は小児の頭蓋冠の一部のみである.
伊予三島市経ケ岡古墳出土の E20例は顔面部を除き復





I号石桔出土の E25例は， C1 82.1， KI 54.0， V1 70.1の
男性であった.同市小山田 1号墳の E26例は頭蓋冠を復
元し， C173.0の男性であった.松山市南江戸 1号墳の
E27例は不明である.向南江戸 6号墳の E28例は， C1 
77.9， K1 53.9， VI 70.1の男性であった.松山市北斎院
のE29例頭蓑が復元され， C1 72.2の男性であった.松
山市若草遺跡出土の E30例は 18世紀の完全骨格として
















i ) 徳島出土頭骨 (Tabl巴5)
頭型は測定可能な 12例中6例がD型で， 4例がM型
で， 2例が B型であった.B型の T18例は海原古墳出土
の男性である.顔型については9例中 7例は KIがL型，
VIがW 型を示し，他の 2例はそれぞれMWとW 型で
あった.また，鼻型は 10例中 6例がW型， 3例が N型
で， 1例が M型の順であった.上顎歯槽弓は観察 8例中
5例が Rm型で，残りの 3例が Vm型であった.以上の
Tabl巴 5.Head and face types of Tokushima and 
Kagawa 
N o.Head type Upper-face type Nasal type Alveolar arch type 
Tl 
T2 Mキ LW* W 
T3 
T4 D N 





TlO D* MW' M Rm 
Tll M LW N Rm 
Tl2 M LW W Vm 
Tl3 Vm 
Tl4 Rm 
T15 D' LV¥円 W Vm 
T16 M* LW* N' 
Tl7 D LW W Rm 
Tl8 B W W Rm 
Tl9 
T20 
Kl M HN* 
K2 
K3 M HW  W Va 
Abbreviations of Head types: B， brachycephalic; M， 
mesocephalic; D， dolichocephalic. of Upper-face types 
of Kollmann: L， low facial ; M， middl巴 facial; H， high 
facial. of Upper-face types of Virchow: W， wide; N， 
narrow. of Nasal types: N， narrow; M， middle; W， wide 
of alveolar arch tpes: Va， acute V-shaped; Vm， moder-
ate V -shaped; Ra， acute-rounded; Rm， moderate 
-rounded. *based on the value estimated by doubling of 






i) 香川出土頭骨 (Table 5) 
計測出来たものは僅かに 2例jに過ぎない. Kl例は弥
生期， K3例は古墳期という時代差があるが，いずれも頭
型はM 型，顔型の KIはH型であった.K 1例の VIは




ii) 愛媛出土頭骨:(Table 6) 
頭型の計測は 14例中 D型 5例， M型 4例， B型 5例
で， D型と B型の出現がM型よりも優位である.顔型に
(176) 山 田
Table 6. Head and fac巴typesof Ehim巴








E8 M M W  W Vm 
E9 M M W  W Rm 
EI0 B* MN* W Vm 
El1 N* 
E12 
E13 D MW* W Rm 
E14 MW  明「
E15 D本
E16 
E17 B* HW* Wキ
E18 B LW w Ra 
E19 





E25 B MW  W 
E26 D 
E27 
E28 M MW  
E29 D 




し， N 38例の 63.7を最低とし， 37例中 28例は 70.0以
上， 13例は 75.0以上を示す.鼻型については， 39例中




B型 26例， M型 10例， D型 3例の}I闘に出現が少なくな
っている.顔型に関しては， 37例中日W 型9例， MW型
9例， HN型 8例， MN型 5例， LW型 5例の順に減少、
し， W 型と H型が N型と L型よりよく出現する.特に
L型が少い点が指摘できる.また，鼻型については，広
鼻，中鼻，狭鼻の均しく混在する傾向がある.
上顎歯槽弓に関しては，観察した 33例中 Va型 21例，
Vm型 8例， Rm型 4例の順で， Ra型は発見されなかっ
た.したがって Va型が約 2/3を占めている.
以上の事から，比較的現代に近い畿内頭骨の頭型は約
79 %が B型であって， D型は稀〔約 7.7%)である.顔型
は KIのH型16例(44.4%)， M型15例(41.7%)で H
型と M型の合計は 86%以上を占め， L型は 5例
(13.8 %)と少ない. V1のN型は 14例， W 型は 22例
で，ややW 型が優位であるが， K1とV1の組合せについ





ついては， 13例中 MW型 6例， LW型3例， HW型 2 畿内(奈良，大阪地区〉の頭骨の計測値との比較と，それ
例， M N型と N型各 171Jであった.鼻裂は9例中 W 型 らに関して頭裂と顔型の相対的比較について有効な結果
8例， M型は 1例であった.上顎歯槽弓は 7例中 Vm型 を得た.
3例， Rm型 2例， Ra型 2例で， Ra型の 2例は縄文期 i ) 頭長巾示数の比較:(Figs. 1 and 2) 
のE4とE18にのみ見られた型であった.以上を通覧す 四国出土頭骨について，頭長と頭巾の関係を出土の県
ると，愛媛県の頭型はD型と B型が優位であること，顔 別に表示すると (Fig.1)，徳島県出土頭骨は前述(Table




上記の四国出土頭骨と比較のため計測された 39例を を認め難く， 200 mmから 180mmのかなり広い範囲に
一括する (Table7). 頭長は N40例の 152mmを最小 変異し，また，頭巾についても， 146 mmから 125mmの
に，最大 N39例の 190mmまで，頭巾は N38例の 129 範囲に分散している.また，示数 80をこえるもの〔短頭〉
mmを最小に，最大 N30例の 147mmまで分布してい については，愛媛県の出土頭骨の方が多く，徳島県のも
る.したがって， C175.0未満は N22例， N 38例， N 39 のは僅かに 1例しかなかった.なお，香川県出土頭骨は
例の 3例に過ぎず， 26例〔約 79%)は 80.0以上の高値を 僅かに 2例であるが，これらはいずれも示数日以上 80
示す.顔型については， K1はN74例の 60.5を最高と 未満の範囲にある中頭であった.
































































































































































































国 国 民 h r 濁 中 角 ) 叫 〉 湖 周 A W E d 出 浦 湖 ( ] { 斗 叶 )
ハ 吋 U 1 1よ n J U S 4 A n - -
門 t s n r u s A宝 ， A斗 ム ハ H υ n u d q t υ n H V 「 「 υ 「 円 υ 8 4 A S A A a A宝 n w u F内 d n叫 υ
Q d ヴ t 「 D q L q J n U ρ h U S 4 A n n U F h d η t d 4 A U q d つ J 0 6
1 4 1 ょ 1 ょ
1 i T in x U F吋 υ 1 1 4 n H v n x u
門 / Q d 0 0 4ム P O A 生 n L Q d 民 υ q U 1 i ハ U ウ t q d o o d 生
9 6 4 2 3 1 6 3 8 5 7 5 9 3 2 8  ーよ 1 4 7 i 1 i
n d d η i o o n u n i  
5 3 1 5 7 9 6 0 5 3 6 9 1 7 8 5  Q d ワ t に υ η L q u T i o 。 d 生 η i に υ η t 4 A A U n t u q L n i
1 1 1 1 1
 
qぺ υ d A I A w d n x U 円 ， t
p O 内 L n L n 6 1 i っ リ つ 白 ワ t 「 D 1 i η i q u ワ u n i 0 6 「 D
n U ワ t に 1 u n L q U 1 i o o q u n i z u c U に υ ハ U q d q r u η i
1 1 1 1 1 1
 
q L 1 i o n u ' i A n y  
F O E - υ τ i q J p b p O ハU o o - - 。 。 ハ υ に J 4 & 4 a O 0 0ムハ U η i 「 D n L q J 1 i ワ a q u o O F U ワ t 4 4 4 Q d q u n L O O
1 4 1 1 1 1 4  
ロ 3 0 0 Q d n ，
b c U9 4 3 2 8 0 2 0 5 3 1 1 4 3 0 0  0 6 p o d 生 n L ワ ム 1 4 「 D q d 0 6 R U 門 / 「 D Q d q u q u Q d
1 1 1 1  
7 6 1 6
 
5 1 9 8 9 7 0 2 4 一 7 7 9 2 9 0ハ υ η i d 4 q L A A q L ハ ヨ 4 ム ワ t - P O 「 D Q d q u つ ム n y
1 1 1 1 1
 
1 2 7 3 9  つ u R υ n δ η i d 4 η L n u n y ワ b n y q d n h u 円 i F b Q d n L
A リ c u d 生 つ u q δ 1 i η t ワ ム n i d 生 P O F D Q d 円 台 U Q L Q O
1 1 1 1 1
 
「 吋 υ a A守 A A H υ 1 1
よ 内 べ
υ
ハ υ R υ η 4 に -d ワ t n U 0 0 0 0 η t F り に d 0 0 0 0 4 4 Q d に 3
ハ リ η i z υ つ u q u ワ ム n i q u n i z u 月 i A
ム Q d q u っ “ 。 。
1 1 1 1 1
 
n H U 「 「 υ S 4 A n同 d p n υ
η t η i η t k U 4 1 i ワ ω ワ t ウ t 0 0 ヴ i Q d q u Q d F b n コ n UQ d η i E U つ ム q t u - - p h U 4 4 0 0 F b ウ t d 生 Q d q d ワ μ 0 0
1 i 1 i 1 i 1 i  
n 生 ワ u n x U Q d 1 i
- - - - -Q d n d η i q u q u q u n 3 1 i q υ Q d n u n k u n υ F h u - -よ n h uo o c U S 4 4 つ L Q U 1 i p h U 4 4 0 0 A 坐 η i d 生 ハ り つ d つ d o 。
1 1 1 1 1
 
n h u η く υ ヴ t ハ H V F k d
- - - - -q d ワ t A U n r U 1よ q d η i q J Q u c u n u n 生 A 告 1 4 n y q δ
O O C U R d q ム q U 1 i c o q u ワ t R υ Q O A 生 n w d q U 9 u Q d
1 1 1 1  
n H u q
〈
υ q t u
n U 一 Z U F O ワ i A U q d n υ 1 i - 一 η t d佳 d 生 Q d に ひ
A U 一 F h d q L Q d つ 白 n k u q d ワ t 一 - A Z ハ u n t u n r u Q U
I l - - - -1 i n U つ L n u n q
p h u q d n u q u ρ h u n M U Q u p h u n h u n u u o u n b q U 4 4 n k u q L  
n k u n h U 「 D n r白 q L A H U 「 D q d n k u n h u n x u A A Q d n t U Q L 只 U
1 1 1 1  
p b つ d 1 ょ っ “ Q 0
3 8 6 4 4 0 8 2 3 5 3 2 3 3 6 8  n y n h v d q η L q J 1 i 「 o q J n x U に ひ 門 i R υ Q d q d n L 円 t
1 1 1 1  
「 O η J 1 i ワ
u d
生
q u Q d o o c u η i q u ワ t に U η L A U 4 4ム a q z U 4 4 - ヴ i Q d
Q d p o a 告 り ム q d η L η t A生 0 0 に ひ ヴ t ロー υ Q d q d つ μ ヴ t
1 1 1 1  
「 D ワ ム q d q u q u
7 2 5 4 8 0 3 1 1 9 1 3 9 0 5 3  0 0 ι u d 4 4 q L q d q L ワ t A ム 0 6 n 佳 ワ t に d n u n - υ ワ ム 0 6




ハ U 一 ワ μ q J P わ っ u o o z i U A 4 ハ υ 1 i Q d q JnHυ 一 「 、 u n 〆 U 1 t ム n x u n〈 JV 円 J』 a A y n H u n t u nノ u n w J V
I I I - -町 ω 〕 m m l
白 叶 川 町 山 叩
m m m
d R m K
哩 訂 r n 一
一h
間 同
h 一 h d m m m 昭一ー
t ] t E U L 主 出 K V け H m一d l h E 2 { 氏 〔 ( ロ ビ ー一 a y 吐 - g k - h E I I - H e m 日一 e r h H 江 口 l n 壬 x x d n 旧 主一 r a E E T d e I E e d E 2 t↑
b H
珂 A b . m r 凶 a l b r h d d 凡 z m
一 1 1 1 1 t f d e l l x n n w w r 壬一 ・ 児 x h a h 0 ・辺 h 日 泊 た U U x h h ω '
一 試 問 l d 屯 h b 「 n H 限 切 目 白 a f f L
凶
↑ ・ 旧 - m h k 凶 a h m m 口 氏 氏 - m L 山 o d p H
一 o b c l v 山 u c c - E f f f i h E一一 - 1 a r 1 0 E ; E l o t h
一 四 一 x x 山 戸 鈎 L g 町 X x m ぼ 阿 田 坑 咽 白 ん U
F O W A 一u h E p z h 町 H h h m 卯 P 2 L M e 凡 1

































出E E S E - ゴ さ な 川 和 糊 仲 ∞ C W 4 日 ¥ 又 」 い 『 n h 吋 弘 司 「 ( 町 山 間 - N Y 濁 財
務 滋 B F H Z E H 戸 H H H b ν 吊U 5 N 5 5 内 同 何 日 到 す 輸 阿 国 R W V 弘司
斗 N V ・ 行 局 ) 円 什 斉 唱 副 司 片 岡 吊 〉 国 困 E 枠 制 畑 、 却 レ 円 台 世 一 繭 岡 田 δ 西 国
E H 印 凶 器 〈 唱 本 行 説 明 駅 周 ) 叶 〉 何 回 喝 行 」 什 「 パ 鼠 八 同 問 濁 J 誼 取
戸 、 パ 「 J N V H い 作 付 訓 「 パ r d N V ・ 号 制 畑 作 初 制 凪 斉 き ω 己 決 繭 同 行
回世 V Y N V 見 u u w 諮 い 認 知 『 n d r J パ 戸 円 寸 刷 出 陣 ( 叶 印 豆 [ y g 山 方
議 ) 吊 ) A V § H U M 国 国 圧 片 岡 畑 中 1 円 守 併 や お 勺 劃 菌 ( H E C 5 5 ) 内
総 円 寸 「 パ 「 J 創 作 W R 凶 K W N m -
ロ ) 何 回 阿 部 由 引 際 局 ) 民 憲 一 ( 出 向 的 ・ ω 田 口 己 品 )
濁 同 削 「 ↓ ] 川 和 糊 沖 ~ ぃ ー 什 岡 田 副 切 悌 沖 ( U F 4 υ ¥ ) 吊 ) 週 前 前 内 完 E E E
い r M 回 中 作 山 内 藤 山 内 方 〉 桐 畑 神 ~ い δ 現 行 口 制 「 「 J 跡 湘 M 日 目 凶 吊 U ぎ
〕 下 h - 叫 叫 下 h u 向 い ③ 割 引 糊 片 温 局 ) 益 盟 R d 「J パ 国 国 E 川 庁 δ 円寸 f q
世 論 脈 満 岡 畑 中 ~ い 潟 瀬 清 岡 畑 中 丸 ) 亙 R A V M 吊 ) 恥 び 初 日 向 い 什 b M 帯 尚
」 リ 叫 が ・ 国 困 叶 4 d 〉 斉 唱 掛 加 作 陣 織 作 伊 『 円 蓋 「 1 門 如 何 回 吾 川 和
糊 片 ∞ C U 対 部 局 ) A V δ 凡 U M g 川 町 健 N N V A V δ 十 円 三 H N V H Y 六 時 開 待 f m d
恥 叩 仰 い ( 盟 関 ω ) ・ 時 汁 w 耳 漏 九 ) 亙 R F H H 内 H 4 冊 目 白 品 町 締 師 刊 行 什 が
ケ 端 関 駅 滴 濁 暗 号 日 市 持 許 可 n w 「 同 門 r J 晶日 δ E B R U 4 「 パ u し 巾
斗 戸 川 町 時 間 悩 J サ N V A V ② 干 H H S 託 尋 」 リ 恥 V J H H 匹目 w 抽 岬 瀬 清 掛 布 」 リ




























































































































5 5 0 0 8
 
q d o o τ ー に u n L 1 ょ 1 i T i n L 1 4 P O Q d n u q d o δ A AA U P U F O q L 4 A n r 白 ワ t A q o O F h d c u A A A U q d つ μ 0 0
1 1 1 1 1 1
 
5 4 1 2 6
 
q L n υ q u 「 D O O E J q J 1 ょ っ u n υ P O η i A り o o - - 1 in y ワ t 民 U ワ u q d 1 i o o に 3 0 6 に 1υ ワ t d 4 a ' i q J つ d o o
1 1 1 1 1
 
q〈 d q f u n x u n f μ n x u
G U T - 門 i z U 4 A n u q d S 4 0 0 Q d Q U つ d a q p o c o η i
n x u n t A A 内 L q d n J u n h U 4 4 n x u 「 D 7 a 「 3 Q d q υ つ ム η i
1 1 1 1  
n同 d n x u n u d 巧 F a n g h U
η i p h u c o - - に υ n r u n L 1 i A U 内 L K υ 「 D A U a 生 q J η i
n x U F n u a 4 A 内 J u n ， 山 市 i n h u n〈 u n x U 「「 υ 巧 I ι S 4 A ハ w d q 4 u n ，ム p h U
1 1 1 1  
0 3 4 I l
 
- - - - -Q O η i A告 c u - - η i q d 1 i ワ t Q J 0 6 0 0 d告 に U A 生 巧 iQ d p O R U q L d q 1 i o o a 生 η i d t p o a 生 n u q d q d Q d
1 1 1 1 1
 
1 i 戸、 d q 4 d n ，
b n
叫 d
- - - - -n w u ロ u q υ 戸 D n w d η r U 0 6 0 6 0 6 ハ り A A ワ t p o q J 1よ n J
8 7 5 2 2 1 6 4 8 6 8 4 9 3 3 9  - ょ 1 A 1 ょ 1 i
n u v q ， ム ハ 同 d Q〆
μ n
叫 d
η i q d d P 0 4 L に i υ c o η i 門 i つ U 1 i A U 2 η J U F O q u 1 i η t u
Q d c u a斗 - n L q t u - - c u q d o o に i υ P O F b q u q t u q d Q d
1 1 1 1  
q台 u a A宮 門 2 2 n u u a A 宝
q d q u ハ U C U ワ ム ハ U F O に 1υ ワ t η i 巧 t q L 可 ム Q d A U q J
n w d p h U 「吋 υ q ，ム a A 宮 内 ノ h M P h U 4 4 A n x u a A宝 p n v F h υ ハ H U 内， i u q台 υ n u υ
1 1 1 1 1 1
 
n x u a A T 「 「 υ n t u n x U
A 斗 A T よ 0 6 η i n u - - q d に J q d q J に 3 P O T よ η i T よ q J
n吋 d 庁 f a a 4 A Q F U 凋 斗 a n ノ u n t a a 4 A n x U 「内 u η J 』 「 「 υ n u u q 、u η 〈 υ n x u
-よ τ ム ヲ ム 司
1 4 1 iQ d ウ i 1 i o o 巧 i
a佳 4 4 η I η L T i o L n x u つ ム Q d η i n x u p h U Q d a A T ワ ム A T
9 6 4 2 3 1 5 4 8 5 6 4 9 3 2 6  ー よ T i - - ' i
「 、 υ n H u p h U A H u n 切 d
q L Q d n u a 佳 0 6 q d a 生 η t a A Y Q d η i n δ ワ t p O ワ U 0 6
0 υ F h U R υ つ u n t υ n ， b η t A宝 n x U F h υ p h U 4 4 Q u n J n t u n k u
- - 1 i 1
よ 1 L 7よ
' A A 巧 i Q d n
リ ウ
t
n 4 0 6 1 i 「 D C U ワ u に J Q J Q d A u q u ハ 汐 巧 i n υ c u p b
Q d に U K J つ u n t u ワ μ ワ t q d ワ t にー υ ウ t A ム Q u q u ワ U 0 6ー ム 1 ょ 1 i T i
0 6 0 1 6
 
0 3 7 4 5 5 7 7 2 9 0 1 3 9 8 6  Q d に り 4 4 つ u q d 1 i c u q d 0 6 4 ム n i に ひ Q d η L ワ u n y
ー よ 1 i 1 よ 1 i
qく d n λ u n h u n k u q 〈 d
「 D 戸 h u d A A R U F h U ヴ i つ リ ハ 日 ハ リ u n n v 7 ・ ρ h υ q d 「 a q u a 40 6 p h U 4 4 ム つ u q d T i η l q υ n δ に 沙 門 i 「 D ハ u q υ q d n 日
1 4 1 i 1 i 1 i 1 よ
6 7 1 0 8
 
ヴ i o o n U 4 A ワ t 0 6 η i q d に u n ， ム ハ り Q d n U Q d o o d生
Q d p h U 4 4 つ U A 生 ワ ム p h U 6 4 0 6 「 D ヴ t 4 4 n u q u つ U 0 6
1 1 1 1 1
 
0 9 2 0 6
 
c u q u ハ U つ d つ d q d η L q J q L 9 d A U C U C り に D 旬 i o o
o o c u r D ワ ム q J 1 i η t s告 0 6 に 1 υ η l A包 Q d η δ q u o 。1 1 1 1  
9 4 8 4 4
 
9 0 6 6 4 6 1 1 7 8 0 6 7 4 8 2  q d O O に リ つ 白 d 坐 り ム 0 0 4 4 ム ワ a ロ υ o o a生 Q u q d つ ρ 0 0
1 1 1 1  
2 9 0 1 1
 
T i t i 日 υ 円 i ワ u q u 0 0 1 4 Q U 弓 υ o o Q d ハ υ c U 1ょ に U
Q d η i k d q L d 斗 ム ワ ム η i Aせ η ー に ひ η i Aせ n u q δ q δ 0 0
1 1 1 1 1
 
5 4 5 9 6
 
0 6 q L 1ム 7 e A三 「 D η 4 1 A ワ t 「 D n J q r u q ， b n L Q d n u
Q d ワ t E U ワ u q u 1 l o o s 生 ウ ー に 1 υ η i 「 D n u η δ つ ム Q d
1 i 1ょ 1 i 1 i 1 i
q L S 生 n U 4 4 1 i
q d ワ i η i n i - - ハ U 1 よ ワ t 1 i A リ q L η l ハ U ワ t n U 1 ょ
n u d F h u a A を 円 ノ μ a A Y Q ノ μ n x u a A T n対 U 「円 υ η F a 「円 U ハ H U 内く d qべ u n λ U
1 1 1 1 1
 
1 9 8 1 3
 
q d p O つ d に U ワ a A q R d n L Tょ に J q u Q d 1 i c u n u q d
o 7 5 2 3 1 7 4 8 5 7 4 0 3 3 8  
1 1 1 1 1 1
 
間
ο ) m n I
出 巾 四 川 山 間
m
d E n k g F n
 
沼 江 土 h d a
回 E
I E i h
ヨ ォ r 日 正 王位 町 一 ' E E 1 H K 乃 E n z
L u t i - - f f E 1 L I
口
E i 上 ほ 巴 円
U 〔 〔 r l ;a y 士 g - I 1 3
自 主 1
工 日
e r 社 叫 H t n r z x d n 肥 田町
a E e t d e I e e d
工
m m
b l a u - - b d d 1
耳 目 E
d d 白 日 凶 句 悼 m d 剖 位 m - m x w ぽ ぼ 紅
旧 E b - m d o d t u n J 出 品 d m d f h 町
a 1 1 i C 1 h 1 r I I r i - - 1 沼
f fE 日 a a e 恥 H A 1 J U a a 1 c c v u ε o c i p t1 ・u ・1 f h ハ M a b r r a a ・r d l O ぱ印
b c J 1 u c c d f f 1 1 h c
b
立 一 ご 幽 刑 判 M r h h m 附 志 向 叩 抽 出































お は 同 行 持 訴 δ A V δ ω さ 行 法 「 パ 淘 酎 皆 斗 N U A V δ 叶 S d 恥 V
J 汁 ・ 内 い δ 制 H 7 0 耳 滴 1 1 吊 ) 時 同 同 時 局 ) 汗 薄 気 ( 凶 行 間 一 時 国 ロ
怜 以 内 い 什 R n ト デ リ パ - 剖 瀬 河 ) 同 附 湘 品 ベ ト 門 守 温 切 J 『 何 日 向 い ~ い な ! 口
4
仰 が ・
向 い 含 行 時 4 「 パ 肖 蹴 摘 。 出 方 刷 出 品 却 ( 、 H ， 目 立 叩 戸 出 向 ・ 6 R d r J
パ 斉 唱 ( U H 爵 ∞ C 立 」 い G A V δ ( 尚 濁 ) 回 目 同 宣 忌 『 円 以 甲 〈
Q N - N W 臥 Y ( U H 「 冊 a wホ 蔀 ( 財 閥 同 〉 斉 ω S q n 斗 崎 沖 円 「 J P 時
汁 岨 対 日 出 附 日 C ヌ [ 庁 局 ) 品 目 。 同 協 同 宣 S R ゃ ん ( ∞ ω ' ω 渓 ) 唱 州 内 H 4 両
日 C U ホ 蔀 吊 ) A V δ 斉 府 見 Y E S ( H白 叶 沢 〉 行 嵐 山 判 月 刊 「 J - n 含 吊 U G
制 戸 E E E 汁 叶 同 畑 中 ~ H ほ 酒 嘉 門 険 制 山 内 い 作 時 引 「 パ r J N V ・
四国出土頭骨の古人類学的研究 (179) 
Table 8. Head and fac巴 typesof the collection in the departm巴ntof anatomy， N ara Medical University 
N o. Head type Uper-f:呂cial句pe N asal type Alv<田 lararch type N o. Head type Uper-facial町pe Nasal typ巴Alveolararch type 
N12 M N N60 B MW  M Va 
N14 B LW W Vm N62 B MN  W Vm 
N16 B MW  W Rm N63 B LW W Vm 
N18 B HW  W Va N65 M MW  M Vm 
N20 B HN N Vm N68 B HW  M Va 
N22 D M N69 B HW  N Vm 
N26 M HN N Va N70 B HW  W Va 
N28 B LW M Va N72 B MN  W 
N30 B 日N N Vm N73 B LW W Va 
N32 M HW  M Va N74 B MW  M Va 
N38 D LW W Va NI07 M HW  M 
N39 D W W Va NI09 B MN  N Vm 
N40 B MN  W Va Nll0 B HN W Rm 
N41 B HN N Rm Nl11 B MN  M 
N42 M MW  W Va N112 B MW  M 
N43 M MN  M Va 
N44 B MW  M Va 
N46 B HW  N Rm 
N50 B HW  乱f Va 
N51 B MW  W Va 
N52 M HN W Va 
N57 M HN M Va 
N58 M HN N Va 
N59 B MW  N Va 
200 





















120 140 160 
Cranial Breadth (mm) 
Fig. 1. Relationship betwe巴nthe cranial length and breadth of Shikoku skulls 
Solid circles are of Tokusima， open circles of Kagawa， and crosses of 
Ehime. Solid and op巴ntriangles indicat巴18Cof Tokushima and 18C of Ehime， 
respecti vely 
(180) 山 田正和

























Cranial Breadlh (mm) 
Fig. 2. Relationship betw巴巴nthe craniallength and br巴adthof skulls collected 
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Cranial Index Cranial Index 
Fig. 3. R巴lationshipbetween th巴upper四facialand cranial indices of Tokushima， Kagawa and Ehime skulls目
Open circ1巴sindicate Kagawa's. Open triangle indicates 18C's， 
四国出土頭骨の古人類学的研究 (181) 


























Fig. 4. Relationship between the upper-facial and 









































































Table 9. Possibl巴changesof the head and face types Table 10. Possibl巴 changesof the head and face 
due to provincial locality typ巴sdue to historic era 
Locality Jomon 
BC 
Yayoi Kofun Historic Recent 
1-3 C 4-7 C 8 C- 20 C 
M M>B M>B MくB
(+D) +D 
L L>M L>M LくM
(十H) 十H 十H =H 
W W>N M WニM
(十M，N) =N 
Rm Rm=Vm Va>Vm 
十Va 十Va >Rm 
Head typs D 6 
M 4 2 
2 8 
9 15 
Tokushima Kagawa Ehime Total of Kinki- Era 
Shikoku district 

















上顎歯槽弓型については，四国古人は Rm型と Vm型が は縄文期の観測例が少ないために，四国の縄文人の多様
主であり， Va型が少ないが，近畿近代人では逆に Va型 性を言及できない.少なくとも，四国には中顔型，低顔
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Upper-face types H 
of Kollmann M 
L 7 
Upper-face types W 
0f Virchow N 


























Upper alveolar Ra 











































U pper-face L 
types 



























Upper alveolar Ra 
arch types 
: not yet found， unc巴rtainedtypes within brackets， 
C : Century， BC : b巴for巴 Century
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